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CLINICAL EVALUATION OF SERUM FERRITIN
     LEVELS IN UROLOGIC CANCER
Hiroto WAsmDA， Noboru FusHiMi and Masayuki TsuGAyA
     From the DePartment of Urology， Anjo Kosei HosPital
         （Director： H． Washida， M．D．）
  By means of the RIA－Gnost Ferritin and Spac lr”erritin kits， the ＄erum ferritin levels of patients
．山中．・⑳・．u・Q王・gi≒・1 maligp・nt di＄・a・g・w・r旦q・・ntit・t・d；．・nd・ th・ ・linical・igni且・ance qf th・・e value・
as a tumor marker was discussed．
  The normal（reference）． level in serum obtained by the R．IA－Gnost kit was 142．5土67．5 ng／ml
（n＝58）fbr healthy皿ales and 49．6±28．8 ng／ml（n＝76）fbr healthy females． The assaγvalucs fbr
22 cases bf bladdet cancer by both kits were somewhat lower than the normal range， and the positive
i’ates presented were around 30e／．， being in rough agreement with each other． The positive rate
for 22 patients with prostatic cancer was 45．50／． by either rnethod． The assay values obtained by・
the RIA－Gnost kit was higher and differed．significantly （p〈O．10／．） from those obtained on healthy ・
males． Furthermore， the same tendency was found in 6 cases of renal cancerl The assay values
o’f RIA－Gnost wete significantly higher （p〈O．IO／，） than normal； and， the positive rate was leOO／o
for RIA－Gnost and 670／． for Spac．
  In conclusion， serum ferritin determination especially that by the RIA－Gnost kit proved to be
a usefu1 and significant tumor marker for the detection of renal cancer．



















radiometric assay法によるSPAC Ferritin Kit
（第一ラジオアイソトープ社，．以下SPAC）とRIA－
Gnost Ferriti且Kit（ヘキスト社，．以下RIA－Gnost）
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Table 1．2種キットの特徴
商品名 Spac－Ferritin REA－Gn。st Ferritin
     「RMA法         IRMA法





標準フェリチン   ヒト肝フxリチン ヒト肝7エリチン
     固相化用一
       抗原肝フェリチン
フェリチン抗体    動物rabbit
の作製     標識用一
       抗原肝フェリチン







      lst・一 l st一・5hrs， 37“
incubation 2一一3hrs．（room temp） 2nd’”15N17hrs・
 time 2nd・一 37e     overnight（ t， ）
標準フェリチン
濃度 ng／m［ 1，56一一8aU 6－400
感度ng／mI 1 5
結
血  清 量 25 ptt 100 xtl
Table 2，健康正常人における年代別，男女別血清
     ferritinの平均値と標準偏差値（1．S．D．）
             RIA－Gnost Ferritin Kit
                  （ng／mD
果
年代  n 男 性 n 女 性




























































値症例は8例（stagc D 8例）であった． とくに
SPACで2例， RIA－Gnostで4例が異常高値を示
した．前立腺癌患者の血清ferritinの平均，陽性率
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Fig． 2 Serum ferritin levels in patients with prostatic cancer
Table 3．膀胱癌患者の血清ferritinの平
均値，標準偏差値と陽性率
男  性 女  性 計
文±S．D．高値例数陽性率 R±S．D．高値例数陽性率高値例数陽性率
（n9／ml） ／例数  （％） （n9／叩1） ／例数  （％） ／伊1数  （％）
   ・’68．O
SPAC ± 5f19 26．3
   ’68．2
   119．5RiAa
    ±  4ハ921，1Gnost







2f3 66．7 7／22 31．8



















（ng／ml）     ／｛月数    （％）
SpAC 260．6±568．8 10／22 45．5
RIA－Gnost 734．9±1659．2 10／22 45．5
1号 1983年
 Table 5。腎癌患者の血清ferritinの平均値，
      標準偏差値と陽性率
M±S．D，  高樹艦 陽性率
（・9／ml） ／凶暴 （％）
SPAC 132．7±111 4／6 66．7
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